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Identification Problem of Structure 
by Microtremor Observation 
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We have carried out the microtremor observation for Hosei University 58 ’ building and 
three dimensional modeling.  This study has two processes by the observational method and 
the analytical method.  In observational method, we put microtremor meters on each point of 
every floor of the building and recorded the vibration data.  Next, this data is inputted to FFT 
procedure to examine the natural periods and vibrational characteristics.  In the analytical 
method, we investigated the drawings of the building and made the analytical model in detail.  
The 3D FEM program developed by authors is used to resolve the eigen value problem of this 
model.  From the numerical results, we calculated several natural periods and investigated the 
vibrational behavior of the building.  Finally, we show the comparison between the 
observational data and the analytical results. 
 




























り，桁行方向が 24m,梁間方向で 18m ある。構造体
としては 1，2 階と連続してある柱が，3 階には外周
Process of Observation 
 













Fig.1 Process of study 
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にしか存在しない。構造体の主な寸法は柱
600×600mm，大梁 600×400mm，小梁 450×300mm，






































を選び計 3 箇所に設置した。2 階の職員室では観測
点に壁が設置してあったため，振動計を梁の直下に
設置することはできなかった。測定に用いた振動計
は 3 個で，各観測点で 1F，2F，3F の 3 箇所に設置
し，X 方向，Y 方向の 2 方向でデータを同時に取っ







































Fig.4 Observation point 
Fig.3 Three axis vibrograph 
Fig.2 The exterior of the building for observation 
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ヤング率: 23 /1006.2 cmkNE   
断面積: 23600cmA   
断面 2 次モーメント: 41080000cmI z      
41080000cmI y   
■梁 
ヤング率: 23 /1006.2 cmkNE   
断面積: 22400cmA   
断面 2 次モーメント: 4720000cmI z   
4320000cmI y   
■耐震壁 
ヤング率: 23 /1006.2 cmkNE   
壁厚: cmt 25  
ポアソン比: 25.0  
なお，T ばり係数は 2 とした。 
 
4.2.1 解析結果 




















































Fig.5 3F Plan 
躯体質量 質量[t] 
1 層 437.605 
2 層 631.95 
3 層 601.930 
合計 1671.485 
 





















N. frequency (Hz) 2.57 3.40 3.71 
N. period (s) 0.389 0.294 0.270 
 
XY
Table.2 Natural period (s) and Natural frequency (Hz) 
XY
Fig.7 1st mode 
Fig.8 2nd mode 
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固有周期は 1 次モードの Y 方向への揺れ，2 次モ
ードのねじれ，3 次モードの X 方向への揺れによる
挙動を踏まえ比較・検討を行い，妥当な値が得られ
た。2 次、3 次のモード図では 3 階の無柱大教室に
おける耐震壁配置（Y方向のみ）の影響が現れた。 































Fig.9 3rd mode 
Fig.9 Observation point 3 Direction-X 3F 
Fig.11 Observation point 3 Direction-X 1F 
Fig.10 Observation point 3 Direction-X 2F 
Fig.12 Observation point 3 Direction-Y 3F 
Fig.13 Observation point 3 Direction-Y 2F 
Fig.14 Observation point 3 Direction-Y 1F 
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4.3.2 考察 
各観測点において，X方向では1次ピークは2.1Hz
から 2.3Hz に顕著に見ることができる。2 次ピーク
も 3.7Hz から 4.1Hz に顕著に見ることができる。Y
方向でもX方向と同様なフーリエスペクトルが得ら
れた。1 次ピークは 2.1Hz から 2.5Hz に顕著に現れ
















Fig15，Fig.16 は X 方向，Y 方向のそれぞれ代表的な
観測点でのフーリエスペクトルを示し，観測・解析

































































Observation 2.3 3.9 
Analysis  2.57 3.40 3.71 
Period 
(s) 
Observation 0.43 0.26 









































Fig.15 Fourerier spectum X 
Fig.16 Fourerier spectum Y 
Table.3  Observation and Analysis 
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